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This study examines the cross-linguistic effects of the native and the second language on the 
third language learning by Thai speakers.  It mainly examines the word-initial stops of Thai as L1, 
English as L2, and Japanese as L3.  The subjects were 11 Thai students residing in Japan who are 
studying Japanese as L3, and acoustic measurements were made on VOT of the initial stops in each 
language.  Based on the acoustic analysis, the results revealed assimilatory transfer from L1 for 
producing voiced stops /b, d/in L3, and similarity transfer from L2 for producing voiceless stops /p, 
t, k/ in L3. For producing voiced velar stop /g/ in L3 which is missing in L1, the speakers showed a 
transfer from L2, setting up a new category.  Thus they revealed the cross-linguistic influence from L 
1 and L2 on learning L3 stops. 























































C1であり，ほぼ意思疎通には支障はなかった  4） 。
 3.2　録音資料 





 両唇 low  b? : (the shoulders)  p? : (the forest) p h? : (to cut) 
 歯茎 mid don (to inspire) ton (the self) t h on (to endure) 
 軟口蓋  falling  k ?j (the chicken) k h?j (the eggs) 
 
英語の閉鎖子音 
 cold - gold，time - dime，curls - girls，pig - big，tick - Dick，kill - gill，back - pack，tack - dark，
cat - gatなどの単語を文脈に入れ，それぞれ2ずつ発話し，録音を行った。 
 日本語の閉鎖子音 

























度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
タイ語 /b/ 22 －111 －48 －78 17.9
タイ語 /p/ 22 0 16 9 4.3
タイ語 /ph/ 22 60 118 90 18.1
タイ語 /d/ 22 －118 －35 －70 28.4
タイ語 /t/ 22 8 23 14 4.7
タイ語 /th/ 22 43 133 90 24.9
タイ語 /k/ 22 15 38 25 6.1































/p/ /t/ /k/ /ph/ /th/ /kh/
図1　タイ語閉鎖子音の平均VOT値
度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
L2英語 /b/ 22 －131 14 －54 50.4
L2英語 /p/ 22 34 124 69 19.9
L2英語 /d/ 22 －102 24 －41 44.3
L2英語 /t/ 22 59 121 87 15.7
L2英語 /g/ 22 20 49 33 7.6


















E /b/ E /d/













度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
L3日本語 /b/ 22 －148 21 －75 39.1
L3日本語 /p/ 22 6 105 43 32.5
L3日本語 /d/ 22 －136 9 －68 30.1
L3日本語 /t/ 22 19 153 63 35.4
L3日本語 /g/ 22 14 49 25 9.0







J /b/ J /d/





















































































































タイ語 日本語 英語1 英語2
/b/ －104 －89 1/－101 18
/d/ －106 －75 5/－102 14
/g/ ＊＊＊ －75 21/－88 31
/p/ 5 41 58 82.5
/t/ 8 30 70 84
/k/ 23 66 80 71
/ph/ 73 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
/th/ 76 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
/kh/ 95 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
表5　他文献におけるタイ語，英語および日本語の閉鎖子音VOT値（ms）
タイ語　Shimizu (1996)　日本語　Shimizu (1996)

























































 3） タイ語，英語および日本語そのものについての語頭閉鎖音のVOT値について，Lisker and Abramson
（1964），Kopczynski（1977），Shimizu（1996）などで報告されており，それらを規範値として検討を行った。 
 4） 語学能力の基準は，幾つかの尺度があるが，ここではCSFR（Common European Framework of Reference
欧州共通言語参照枠）を参考し，A0（初歩的な能力），A1，A2，B1，B2，C1，C2（非常に高度な能力）
の基準を使用した。 
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